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A 71-year-old woman complaining of fever and left ﬂank pain was referred to our hospital. She had no
history of taking any silicate-containing antiacids. She was diagnosed with left staghorn renal stone and
repeated extracorporeal shock wave lithotripsy was performed. Analysis of the stones revealed silica calculi.
Forty-nine cases of silica calculi have been reported in Japan, but this is the ﬁrst case of nearly pure staghorn
silicate calculi.
(Hinyokika Kiyo 58 : 325-328, 2012)





















入院時現症 : 身長 145 cm，体重 51.0 kg．腹部軟．
背部叩打痛なし．BP 121/64 mmHg，HR 80 /min．
検査成績 : 血液生化学検査では，BUN 10.8 mg/dl，
Cr 0.47 mg/dl，UA 5.1 mg/dl，Ca 9.3 mg/dl，IP 4.4
mg/dl，Mg 1.9 mg/dl，CRP 0.1 mg/dl，FBS 177 mg/
dl，HbA1c 7.2％．血液一般では WBC 6,100 /μ l，
RBC 455 /μl，Plt 19.1万 /μl，Hb 13.3 g/dl．
肉眼的血尿はなく，検尿では pH 7.0，蛋白 (−），
糖 (−），赤血球 20∼29/HPF，白血球 50∼99/HPF．
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Fig. 1. KUB reveals left renal pelvis staghorn
calculi.
尿培養結果は陰性．
画像所見 : KUB にて左腎盂腎杯に一致した珊瑚状
結石を認めた (Fig. 1）．
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Fig. 2. Analysis by infrared spectrophotometry.
cm−1 付近に強い吸収スペクトルを示し，98％以上の
成分がケイ酸であると明らかになった (Fig. 2）．結
局， 7月までに計35回の ESWL 治療を施行した．珊
瑚状結石であり，ESWL による治療経過中に急性腎
盂腎炎を発症したことで ESWL を中断したこともあ
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性別 男性 30 60％
女性 20 40％
ケイ酸製剤の服用歴 あり 29 58％
なし 21 42％





大きさ ≦5 mm 24 48％
＞5 mm 14 28％
珊瑚状 2 4％
不明 10 20％
色 白∼灰白 16 32％
茶褐色∼黒 8 16％
不明 26 52％
X線透過性 なし 28 56％
あり 15 30％
不明 7 14％
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